














1918年， Marianne Moore (1887-1972)は，“TheFish" (魚)なる標題の













































ムーアの作品には珍しくなく，この詩では最初の主語である O 各連とも第 l行






through black jade. 
Of the crow-blue mussel-shells，one keeps 
adjusting the ash-heaps ; 
opening and shutting i tself li ke 
an 
injured fan. 
The barnac1es which encrust the side 
of the wave， cannot hide 
there for the submerged shafts of the 
sun， 
sp1it like spun 
glass， move themselves with spotlight swiftness 
Into the crevices--
in and out， illuminating 
the 
turquoise sea 
of bodies. The water drives a wedge 
of iron through the iron edge 
of the c1if; whereupon the stars， 
pink 
rice-grains， ink-
bespattered jelly-fish， crabs lil日 green
lilies， and submarine 





marks of abuse are present on this 
defiant edifice-一一




of cornice， dynamite grooves， burns， and 
hatchet strokes， these things stand 
out on it; the chasm-side is 
dead. 
Repeated 
evidence has proved that it can live 
on what can not revive 
its youth. The sea grows old in it. 
一一一初出 TheEgoist， 5 (August 1918)， 95 
一回瞭然だが，如何にも，作品提示の形態に凝ったムーアらしい詩で，実は
その入念さは，先刻一言した以上に驚嘆すべきものである O ヒュー・ケナーが
詳細に指指しているように (HughKenner， B. 17) この作品は 8連とも 1連
当り27音節(syllables)から成り，どの連もその27音節が 1，3， 9， 6， 8 
音節ずつに 5行に配分されており，各連は行頭の出みの形によって 3部分(第
1 ，第2行/第3，第4行/第5行)に分けられている。行末の押韻には微妙な
変化が付けられて，第6連の第 1，第2行 (All，externαl)，最終連の第 3，
第4行(1ive， rev ive )は視覚韻 (eyerhyme) ，第3連の第3，第4行 (swift-
ness， crevices) は疑似韻，第4連の冒頭の“the"は次行の“sea"と押韻させ











て，複数形の「魚たちJ であることが直ぐ判明する O その魚たちが，ジョン・
ホランダーの言うように，ページの下方へと泳いでゆくように見えるが，この

































示する詩だと言う O 災難は欠乏であるO 裂け自のある側は，自然の何か神秘的






























































月とは何かJ "What are Years?" (1940)3)の中の詩句「裂け自の中の海」“the

















































































…」の詩節の余白に「そして 悲劇と 絡みついた美を見つけよ J "and/Find 
beauty intertwined/with tragedy"なる詩句があったことに注告し，星々，
ピンクの米粒云々など「花のように美しい物体j で始まり，絶壁の γ倣然たる
建物J に到る笛処を「なだめ難い傷ついた悲劇の内容J で、終っている， と述べ
る (Hol.61-62) 0 そして，ムーアは r手斧の一撃」など「災難の物理的な特
徴」を精神の寓日前，あるいは美と悲劇の寓織に変えてしまいそうな先刻の一時
的な仮りの詩行を結局除去したのだ，と詩人の創作の内部にホウリーは立ち










を享受する際にどのように統合されるのか，と問うことから始める (C.70) 0 
もしこの詩が，阪の経験を記録しようとするだけなら，こういうイメージは外

































































































































































1 caught a tremendous fish 
and held him beside the boat 
half out of water， with my hook 
fast in a corner of his mouth. 
He didn't fight. 
He hadn't fought at all. 
He hung a grunting weight， 
battered and venerable 
62 森田
and homely. Here and there 
his brown skin hung in strips 
like ancient wallpaper， 
and its pattern of darker brown 
was like wallpaper : 
shapes like full-blown roses 
stained and lost through age. 
He was speckled with barnac1es， 
fine rosettes of lime， 
and infested 
with tiny white sea-lice， 
and underneath two or three 
rags of green weed hung down. 
While his gills were breathing in 
the terrible oxygen 
一一一-thefrightening gi1ls， 
fresh and crisp with blood， 
that can cut so badly-一一句
1 thought of the coarse white flesh 
packed in like feathers， 
the big bones and the litle bones， 
the dramatic reds and blacks 
of his shiny entrails， 
and the pink swim-bladder 
like a big peony. 
1 looked into rus eyes 
which were far larger than mine 
but shallower， and yellowed， 
the irises backed and packed 
with tarnished tinfoil 
seen through the lenses 
of old scratched isinglass. 
They shifted a litle， but not 
孟
二篇の「魚j 一一マリアン・ムーアとエリザベス・ビショップ一一 63 
to return my stare. 
一一-Itwas more like the tipping 
of an object toward the light. 
1 admired his sullen face， 
the mechanism of his jaw， 
and then 1 saw 
that from his lower lip 
一一ifyou could call it a lip--
grim， wet， and weaponlike， 
hung five old pieces of fish-line， 
or four and a wire leader 
with the swivel stil attached， 
with a1 their five big hooks 
grown firmly in his mouth. 
A green line， frayed at the end 
where he broke it， two heavier lines， 
and a fine black thread 
sti1l crimped from the strain and snap 
when it broke and he got away. 
Like medals with their ribbons 
frayed and wavering， 
a five-haired beard of wisdom 
trailing from his aching jaw. 
1 stared and stared 
and victory fil1ed up 
the litle rented boat， 
from the pool of bilge 
where oil had spread a rainbow 
around the rusted engine 
to the bailer rusted orange， 
the sun-cracked thwarts， 
the oarlocks on their strings， 
the gunnels一一-untileverything 
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was rainbow， rainbow， rainbow! 
And 1 let the fish go. 
孟
一一初出 Partisan Review， 7 (March/ April 1940) 
全くの問題ながら，ムーアとピショップとのこの二篇の「魚、」の違いはどう










ろう。そこで海釣りを経験する (Mil.63) 0 1937年12月にはフロリダで魚釣り
が大好きになる。 60ポンドの「プリ(の仲間)J amberj ackを釣り，後にこの
詩になる詩行やイメージを記した (Mil.113) 0 1939年の10月から翌年にかけ























全な交歓のうちに逃がしてやる理由を見つけるのだ (Mi1.155) とは， ミラー
も鋭い目と洞察力の所有者と言うべきだろう D
自身優れた詩人でもあった Randal ] arrellは，この詩が収録されているビ























66 森田 そFニ1IlL 
効果を押し出したことと突然感嘆符を付けたことを，その証拠とする (Par.









れて r魚j は正にその好例だと指掃したのはトマス.J .トラヴィザーノで



















思わせる特質が付着しているという指摘 (CII.64) も注意してよかろう Q
ジェロウム・マッザロは r石灰の美事なパラ花飾り」は Hopkinsの詩句
“rose-moles al in stipple upon trout" r鱒にすっかり点刻されたパラ黒子J
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の，また r虹」を重ねる最高潮の部分は， Mallarmeの“l'azur，l'azur， l'azur， 
l'azur" r紺碧，紺碧，紺碧，紺碧Jの影響ではないかと示唆して興味を惹くヘ
ビショップとムーアの関係を二人を対比しながら論じた力作の中で，ジョウ
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This paper， examining the main previous studies and interpretations， dis-
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